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Note on the system of making sea bottom chart during the methane gas area research  
Toshifumi Hayashi, Hiroaki Hamada, Saeko Yamasaki and Yoshio Koike 












中心とした一辺が約 5 マイルの長方形を 0.1 マイル間隔の直線状を約 3 ノットで航走し、端
までくると元の進路から 0.05 マイル移動した地点から進路に転じて再び 0.1 マイル間隔で















調（Fig.4, Fig.6, Fig.8）することができる。2D として等深線表示が不十分であり、今後改良
を考慮したい。 
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 Fig.1 日本近海の海底地形図 UT1 は調査観測点 






      Fig.2  Observation track chart（observed point area A, area B, area C） 
 - 23 -
 
Fig.3 Track and Sea bottom chart of Area A  
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Fig.7 Track and Sea bottom chart of Area C 
 













A 3D display and turned angle variable direction by application soft wa
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